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Between 1910 and the end of the Second World War, over 200 doctoral dissertations on film were approved by 
German universities and Institutes. Topics were as wide ranging as the divisions issuing the degrees: faculties in 
philosophy, jurisprudence, medicine and theology, together with those in technical and even veterinary institutes. 
 
The accompanying list of dissertations follows the entry format used in the Jahresverzeichnis der an den 
Deutschen Universitäten erschienenen Schriften. It has been compiled by combining through this annual 
publication (volumes 16 through 64, 1900-1948), and cross-checking with bibliographic sources like Hans 
Traub's Das deutsche Filmschrifttum and trade papers like Film-Kurier [1]. 
 
Of the several trends evident simply through degree-area analysis and periodicity, two are notable. One regards 
the growing attention to film studies as evidence of broader changes in German education during the early 
decades of the 20th Century. The other concerns the more refined relationship between developments and 
emphases in film studies and their sociopolitical context. 
 
The transition to the 20th Century was a period of great strain for the German university. Kaiser Wilhelm II's 
efforts and the educational reform movement following the 1880s led to a democratization of secondary 
education, and ultimately, higher education. But the changes, although inevitable, were not always embraced by 
the university establishment. 
 
Two examples demonstrate the implications of the reforms on higher education. First, and perhaps most evident, 
was the rapid growth of university enrollments. In 1900, non-classical schools were declared the equivalent of 
the exclusive Gymnasia, giving practically all graduates of a Realgymnasium and Oberrealschule the right to 
enroll at university. The impact on university enrollments was dramatic, with 14.000 students in 1870, 21.000 in 
1880, 61.000 in 1914, and 72.000 in 1918 [2]. 
 
Along with this increased population base came a broadening (or, as some in the educational establishment 
would argue, a perversion) of the areas for academic inquiry. The identification of university with the 
traditionally cultivated sector of society began to fade as notions of pure learning gave way to "technical 
intrusion" and "functionalism". One measure of this was the granting of the Prussian Technical Institute's right to 
confer the doctorate in 1899. By 1914, enrollments in technical Institutes reached 11.000. Another measure was 
the acceptance and steady growth of doctoral work with film. 
 
The 1920s brought great debate over the relative emphasis and function of academic work, particularly on the 
university level. The modernist transformations so apparent in daily life were countered by strongly conservative 
reactions within the academic community. Ironically, the post-1933 developments initially supported by many 
conservative academics ultimately led to the antithesis of their expectations — an invigoration of specialized 
technical, pragmatic studies. 
 Academic work in film largely reflects these trends, together with the growing cultural visibility and economic 
significance of the film medium. Using three rough periods — the appearance of the first film dissertation to the 
end of Imperial Germany (1910-1918), the Weimar Republic (1919 to 1932), and the National Socialist epoch 
(1933-1945) - a steady increase in film dissertations is evident. Between 1900 and 1918, 9 were approved, 
between 1919 and 1932, 84, between 1933 and 1945, 114 were produced. More telling the shift of dissertations 
in film relative to total dissertation output. Between 1919 and 1932, film topics made an average of .073% of 
total dissertations; between 1933 and 1943, the average nearly doubled to .145%. 
 
This tendency, reflected simply by the inclusion and growth of film as an area for academic investigation, can 
refined if one examines the shifts of film dissertation frequency within various degree categories. Obviously 
societal factors like the development of legal codes for the new film medium or the comprehension of its rapidly 
growing economic Status had an overriding influence on these contours. The early dominance and subsequent 
steady decline of film topics in jurisprudence, for example, reflects the emergence and refinement of copyright 
statutes. But there is an equally clear sense in which growing educational trends towards specialization and 
applied studies were reflected in the increased frequency of dissertations in technical and medical areas. As well, 
however, a pronounced increase in degrees from philosophy faculties is evident in the National Socialist period. 
 
The following chart outlines both the percentile and numerical frequency of topics in the major degree areas. 
Jur. Diss. 
1910-1918: 66,7% (6) 
1919-1932: 30,9% (26) 
1933-1945: 13,2% (15) 
 
Phil.Diss. 
1910-1918: 22,2% (2) 
1919-1932: 21,4% (18) 
1933-1945: 35,1% 40) 
 
R.- u. Staatswiss. Diss. 
1910-1918: 0 
1919-1932: 29,8% (25) 
1933-1945: 20,2% (23) 
 
Wirtschafts- u. Sozialwiss. Diss. 
1910-1918: 11,1% (1) 
1919-1932: 7,1% (6) 




1919-1932: 4,8% (4) 
1933-1945: 12,3% (14) 
 
Rechts- und wirtschaftswissenschaftl. Diss. 
1910-1918: 0 
1919-1932: 3,6% (3) 




1919-1932: 1,2% (1) 
1933-1945: 6,1% (7) 
 Other 
1910-1918: 0 
1919-1932: 1,2% (1) 
1933-1945: 4,4% (5) 
 
 
Remarkable material is available in these dissertations, evident as much through their research 
and references as through their limits. 
 
Some, like Emil Altenloh's 1913 Zur Soziologie des Kino: Die Kino-Unternehmung und die 
sozialen schichten ihrer Besucher (written under Professor Alfred Weber at Heidelberg), 
provide a compelling data-base for audience composition and perceptions. Altenloh provides 
a comparative subject break-down of films in distribution (1912) in the USA, France, Italy 
and Germany, and goes on to analyze 2.400 viewer questionnaire responses on a matrix 
formed by participant age, class and occupation. As well, the perceptions of members of the 
film industry, the role of special interest groups, and the fabric of legal restrictions underlying 
distribution and exhibition, are all accounted for in this portrait of film's early situation. 
 
Others, like Rudolf Harms' 1925 Untersuchungen zur Ästhetik des Spielfilms, Hartwig von 
Behr's 1942 Kunst und Film, and particularly Karl Goetz's 1938 Der Film als journalistisches 
Phänomen, reflect the ongoing academic debate over appropriate methodology and placement 
of film studies within the academic system. 
 
Victor Schamoni's 1936 Das Lichtspiel. Möglichkeiten des absoluten Films and studies like 
Reinhold Holtz's 1940 Die Phänomenologie und Psychologie des Trickfilms are significant 
complements, and even correctives, to post-war perspectives on German avantgarde 
developments in film. 
 
And, sources like Gertraude Bub's 1938 Der deutsche Film im Weltkrieg und sein 
publizistischer Einsatz, Hans-Joachim Giese's 1941 Die Film-Wochenschau im Dienste der 
Politik, and Hedwig von Grolman-Traub's 1945 Die Verflechtung der publizistischen 
Führungsmittel 'Zeitung' und 'Film' und ihre soziologischen Wechselwirkungen, like so many 
others, are informed period perceptions of film's social impact and role. 
 
 
[1] Jahres-Verzeichnis der an den Deutschen Universitäten erschienenen Schriften, vols. 25-
51 (Berlin: von Behrend & Co., 1909-1935); vols. 52-59 (Leipzig: Verlag des Börsenvereins 
der deutschen Buchhändler zu Leipzig, 1936-1943); vol. 60 (Leipzig: Vlg. für Buch- und 
Bibliothekswesen, 1962); vols. 60-64 (Leipzig: Börsenverein der deutschen Buchhändler zu 
Leipzig, 1951). Traub, H. & Lavies, H.W., Das deutsche Filmschrifttum (Leipzig: 
Hiersemann, 1940). 
 
[2] Ringer, F., The Decline of the German Mandarins (Cambridge, Mass: Harvard University 
Press, 1969), p. 52. 
 
[3] Several irregularities should be noted. First, particularly during periods of economic crisis, 
many dissertations were simply typed or handwritten and not published. Publication, 
however, was the rule, making contemporary access easier. Second, as the citations indicate, 
there is sometimes a discrepancy between the date of the writing and approval of a 
dissertation and the awarding of the degree. In some cases, this break is several years long. 
Finally, it should be noted that after 1933 there was a partial reorganization of disciplines and faculties, and the pool of dissertations represented in the Jahres-Verzeichnis included those 








(Hannover: Moeltje, 1910 58 S.) 





Die Kinematographenzensur in Preussen. 
(Borna-Leipzig: Noske, 1912 136 S.) 





Die rechtlichen Grundlagen der Theater- und Kinematographenzensur. 
(Greifswald: Abel, 1913 89 S.) 






Ein Beitr. z. Lehre v. Kinematographenrecht. 
(Borna-Leipzig: Noske, 1913 50 S.) 





Der Kinematograph in seinen Beziehungen zum Urheberrecht. 
(Leipzig: O. Wigand, 1914 70 S.; auch Muenchen: Duncker & Humblot) 





Zur Soziologie des Kino. Die Kino-Unternehmung und die sozialen Schichten ihrer Besucher. 
(Leipzig: Spanier, 1914, 102 S.; auch als: Schriften z. Sociol. d. Kultur. Bd. 3) 




SCHULZ, Paul: Neue Bestimmungen der Konstanten der Fallgesetze in der nassen Aufbereitung mit Hilfe der 
Kinematographie und Betrachtungen ueber das Gleichfaelligskeitgesetz. 
(Borna-Leipzig: Noske, 1914 87 S.) 




BOEHM, Otto: Vertraege im Filmgewerbe, insbesondere die Filmpacht, die Filmlizenz und 
der Filmserienvertrag. 
(Borna-Leipzig: Noske, 1919 79 S.) 




OTTOW, Eugen: Die Rechte der Polizei im Theaterwesen <nebst e. Anhang ueber d. 
Lichtspielrecht>. 
[Maschinenschrift, 109 S.] 
Auszug: Koenigsberg i.P: Vereinsdr., 1921 





Das Recht des Lichtspielgesetzes vom 12. Mai 1920 - nach seiner Entwicklung in Preussen 
dargestellt. 
[Maschinenschrift, 104 S. ] 





Unterliegen die Kinematographentheater einer Konzession und widersprechen die die 
vorzufuehrenden Films betreffenden zensurpolizeilichen Vorschriften den Bestimmungen der 
Reichsgewerbeordunung? 
[Maschinenschrift, 63 S.] 




MUELLER, Heinrich Moritz: 
Kinematograph und Gewerbefreiheit im deutschen Reich und in der Schweiz. 
[Maschinenschrift, 138 S.] 





Das deutsche Filmgewerbe. 
[Maschinenschriftl., 238 S.] 
Auszug in: Jahrbuch d. Phil. Fak. Heidelberg. 1920-21, T.2, S. 57-59. Heidelberg, Phil. Diss. 




Das Urheberrecht am Film. 
[Maschinenschrift, 58 S.] 
Auszug: Breslau: Breslau Genoss.-Buchdr., 1922. 




MEYER, Franz Emil: 
Die Besteuerung des Lichtspielgewerbes durch die deutschen Grossstaedte. Ein Beitr. z. 
Lehre vom sozialpol. Nebenzweck d. Besteuerung. 
(Teildr.) Greifswald: Hartmann, 1922 19 S. 






[Maschinenschrift, 77 S.] 





Film und Recht am eigenen Bilde. 
[Maschinenschrift, 80 S.] 





Das Lichtspiel als Gegenstand der aesthetischen Kritik. 
[Maschinenschrift, 251 S.] 






[Maschinenschrift, 101 S.] 





Recht der Kinematographie. 
[Maschinenschrift, 103 S.] 




Der Filmautor und seine urheberrechtlichen Befugnisse. 
[Maschinenschrift, 94 S.] 
Auszug: Berlin: Scherl, 1923. 





Das literarische Urheberrecht am Film. 
[Maschinenschrift, 91 S.] 
Auszug: Charlottenberg: Pincus, 1923. 





Die deutsche Filmindustrie,.ihre Entwicklung, Organisation und Stellung im deutschen Staats 
und Wirtschaftsleben. 
(Stuttgart: Poeschel, 1922 163 S.) 





Die Polizei in ihren besonderen rechtlichen Beziehungen zum Theater und Film. 
[Maschinenschrift, 90 S.] 
Auszug in: Auszuege aus den d. Jur. Fak. Giessen vorgelegten Diss. II, S. 71-74. 





Die Entwicklung des deutschen oeffentlichen Lichtspielrechts unt. bes. Beruecks. d. 
Lichtspielgesetzes vom 12. Mai 1920. 
[Maschinenschrift, 163 S.] 





Das Recht der Bearbeitung im literarisch-musikalischen Urheberrecht unt. bes. Beruecks. des 
Filmrechts. 
[Maschinenschrift, 67 S.] 
Auszug: Oranienburg b. Berlin: Moeller, 1922. 




Die Vergnuegungssteuer wirtschaftlich und soziologisch betrachtet <m. bes. Beruecks. der 
Kino- u. Sportbesteuerung>. 
[Maschinenschrift, 152 S.] 





Technik und Wirtschaft des deutschen Filmverleihgeschaeftes. 
[Maschinenschrift, 126 S.] 
Auszug: o.O. (1923). 





Die Organization der deutschen Filmindustrie. 
[Maschinenschrift, 121 S.] 
Auszug in: Promotionen d. W. u. s. Fak. Koeln, H. 7, S.87-88. 





Das deutsche Filmgewerbe, insbes. d. Lichtspielgewerbe in Sachsen. 
[Maschinenschrift, 264 S.] 
Auszug in: Jahrbuch d. Phil. Fak. Leipzig. 1922, 2. S.34-35. 





Beitraege zur wirtschaftlichen Entwicklung der deutschen Filmindustrie <unt. bes. Beruecks. 
d. Kinematographentheatergewerbes>. 
[Maschinenschrift, 137 S.] 





Statistik und Kritik des deutschen Filmgeschaefts. 
[Maschinenschrift, 65 S.] 




TBUN, Ernst Theophil: 
Die Filmindustrie als wirtschaftliche Erscheinung. 





Urheberrecht im Filmgewerbe. 
[Maschinenschrift, 85 S.] 





Vertraege zwischen Filmfabrikanten und Schriftstellern. 
[Maschinenschrift, 305 S.] 
Auszug: Berlin-Schoeneberg: Brandenb. Buchdr. u. Verlagsanst. 





Der urheberrechtliche Schutz des Films nach deutschem Recht. 
[Maschinenschrift, 79 S.] 





Das Lichtspielgesetz, seine Gesch. u. seine verwaltungsrechtl. Grundgedanken. 
[Maschinenschrift, 55 S.] 
Auszug: o.O. (1925) 





Film und Filmindustrie in ihrer volkswirtschaftl. u. kulturell. Bedeutung. 
[Maschinenschrift, 104 S.] 
Auszug: Greifswald (1925) 





Theater- und Lichtspiel- <Polizei> Zensur im Deutschen Reich. 
[Maschinenschrift, 168 S.] 





Die polizeilichen Beschraenkungen des Kinematographengewerbes. [Maschinenschrift, 133 S.] 
Auszug in: Jenaer jur. u. wirtschaftswiss. Doktorarbeiten 1924-1926, S. 172-173. 





Schauspieler und Film. 
(Maschinenschrift, 75 S.] 





Untersuchungen zur.Aesthetik des Spiel films. 
[Handschrift, 116 S.] 





Zur Lehre vom Urheberrecht am Film. 
[Maschinenschrift, 78 S.] 
Auszug: Berlin: Ebering, 1925. 





Film und Urheberrecht. 
[Maschinenschrift, 121 S.] 





Das Lichtspielgesetz vom 12. Mai 1920. Ein Beitr. z. Gesch. u. zum Wesen d. Filmzensur. 
[Maschinenschrift, 61 S.] 
Auszug in: Auszuege aus d. d. Jur. Fak. d. Univ. Giessen vorgelegten Diss. V. S. 36-38. 





Das Recht der Filmdarsteller. 
[Maschinenschrift, 112 S.] 
Auszug: O.O., 1921. 
Goettingen, R.- u. staatswiss. Diss. v. 1. Aug. 1921 (1926) 
U26.2332 
 
1926 FREHSE, Werner: 
Der Verfilmungsvertrag. Seine Grundlagen u. s. Rechtsnatur. Ein Beitr. z. 
Urhebervertragsrecht. 
[Maschinenschrift, 97 S.] 
Auszug: Kiel: Kieler Zeitung, 1925. 





Die psychologischen Wirkung des Films unt. bes. Beruecks. ihrer sozialpsychol. Bedeutung. 
[Maschinenschrift, 163 S.] 





Die Grundlagen der Kinobesteuerung in Deutschland, m. bes. Beruecks. d. 'preuss. Gesetzgeb. 
[Maschinenschrift, 148 S.] 
Auszug: o.O. (1926). 





Die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung der Filmindustrie in Deutschland. 
[Maschinenschrift, 93 S.] 
Auszug: Berlin: v. Malottky, 1926. 





Die deutsche Filmindustrie und ihre Bedeutung fuer Deutschlands Handel. 
[Maschinenschrift, 191 S.] 





Ueber mechanische und chemische Eigenschaften von Farbfilmen. Ein. Beitr. z. 
Kolloidchemie d. Farbfilm. 
[Maschinenschrift, 93 S.] 
Auszug: Charlottenberg: Hoffmann, 1926. 





Abhaengigkeit der Entflammbarkeit photographischer Zelluloidfilms vom chemischen Alter. 





Der Bewegungsablauf an den freien Gliedmassen des Pferdes im Schritt, Trab und Galopp 
nach kinematographischen Aufnahmen dargestellt. 
(Berlin: Springer, 1925. S. 316-352.) 





Kunstgewerbe und oekonomisches Prinzip. <Der Aufbau der Filmindustrie.> 
[Maschinenschrift, 161 S.] 
Auszug in: Jahrbuch d. Diss. d. Phil. Fak. Berlin 1923-24, II, S. 98-103. 





Der Aufbau der deutschen Filmindustrie unt. bes. Beruecks. d. Konzentrationsbeweg. d. 
neuesten Zeit. 
[Maschinenschrift, 91 S.] 
Auszug in: Jahrbuch d. Diss. d. Phil. Fak. Berlin 1921-22, II, S. 147-158. 





Kapital- und Preisbildung in der Filmindustrie ausschl. d. Lichtspielgewerbes. 
[Maschinenschrift, 113 S.] 
Auszug in: Jahrbuch d. Diss. d. Phil. Fak. Berlin 1921-22, II, S. 193-197. 




ERFFA, Margarethe Freiin von: 
I diritti d'autore in materia cinematografica. 
(Roma: Societa ital. per gli studi di diritto industr., 1926, 72 S.) 





Geographischer Lehrfilm und Moderne Geographie. Eine method.- krit. Unters. 
(Greifswald: Hartmann, 1927. 79 S.) 
Greifswald, Phil. Diss. v. 14. Nov. 1927 
U27.2239 
 
1927 VIEWEG, Johannes: 
Die Stufen der geistigen Entwicklung. Eine Unters. z. Aussagepsychol. an Erwachsenen u. 
Kindern m. Hilfe d. Kinematographen. 





Sozialoekonomische Untersuchungen zur Filmwirtschaft m. bes. Beruecks. d. Muenchener 
Filmgewerbes. 
[Maschinenschrift, 152 S.] 





Das Urheberrecht auf dem Gebiete des Lichtspielwesens. 
[Maschinenschrift, 100 S.] 





Die deutsche Filmindustrie. Entwicklung, Aufbau und volkswirtschaftliche Bedeutung. 
[Maschinenschrift, 336 S. ] 





Jugendschutz im Lichtspielrecht. 
[Maschinenschrift, 160 S.] 
Auszug: Wernigerode: Broeschen, 1927. 





Der Verlagsvertrag des Filmrechts. 
(Eilenburg: Offenhauer, 1928. 62 S.) 





Film und Wirtschaft. 
(Hoffnungsthal-Koeln: Pilgram, 1928. 256 S.) 
Koeln, Wirtsch.- u. sozialwiss. Diss. v. 27. Juli 1927 (1929) 
U29.3744 
 
1929 GUTTMANN geb. Lewinsky, Irmalotte: 
Ueber die Nachfrage auf dem Filmmarkt in Deutschland. 
(Berlin: Wolffsohn, 1928. 78 S.) 





Ueber die deutsche Filmindustrie und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung unt. Beruecks. 
ihrer internationalen Beziehungen. 
(Muenchen: Weiss, 1929. 79 S.) 





Der literarische Film. Ein Beitr. z. Gesch. d. Lichtspielkunst. 
(Berlin: Funk, 1929. 76 S.) 





Das deutsche oeffentliche Lichtspielrecht unt. bes. Beruecks. d. bayer. Verhaeltnisse. 
(Coburg: Tageblatt-Haus, 1930. 100 S.) 





Das Recht des Buehnen- und Filmschauspielers auf Beschaeftigung nach dt. u. oesterr. Recht. 
(Berlin: Hobbing, 1930. 123 S.; auch als: Schriften d. Inst. f. Arbeitsrecht an d. Univ. Leipzig, 
H. 22.) 





Urheberrechtliche Studien zum Film. 
(Koenigsberg Pr: Graefe & Unzer, 1928. 75 S.) 






(Berlin: Funk, 1930. 127 S.) 
Leipzig, Jur. Diss. v. 24. April 1930 
U30.4702 
 
1930 WOHLRAB, Hans-Christoph: 
Ueber ein Verfahren zur photographischen Aufzeichnung elektrischer und akustischer 
Vorgaenge. 
(Weida i. Thuer.: Thomas & Hubert, 1930. 47 S.) 





Vom Manuskript zum Lichtspieltheater. <Eine betriebswirtschaftliche Studie.> 
(Muenchen: Buchner, 1930. 132 S.) 





Kinematographische Darstellungen im Dienste der sozialen Hygiene. 
[Maschinenschrift, 65 S.] 





Tendenzen der Filmwirtschaft und deren Auswirkung auf die Filmpresse. 
(Berlin: Berliner Boersen-Zeitung, 1931. 87 S.) 




WEINWURM, Edwin H.: 
Der Filmverleih in Deutschland. 
(Wuerzburg: Bavaria, 1931. 92 S.) 





Die Vertraege des Filmverleihers und ihr Schicksal bei Zahlungsunfaehigkeit. 
(Bonn: Duckwitz, 1931. 34 S.) 





Das Urheberrecht am Tonfilm. 
(Bonn: Duckwitz, 1930. 40 S.) 




WALTUCH, Ernst: Filmzensur und Strafrecht. 
(Dueren Rhld.: Hamel, 1930. 48 S.) 





Der Film in seiner Bedeutung als Werbemittel. 
(o.O., 1930. 66 S.) 





Der Ufa-Konzern. Geschichte, Aufbau und Bedeutung im Rahmen d. dt. Filmgewerbes. 
(Berlin: Energiadruck, 1932. 43 S.) 





Die Film-Verwertungsvertraege in ihren Beziehungen zum Urheberrecht. 
(Coburg: Tagebl. Haus, 1931. 95 S.) 





Das Urheberrecht des Tonfilms im dt., ausl. u. Internat. Recht. 
(Forchheim Ofr: Mauser, 1932. 68 S.) 





Der Schutz des Urheberrechts beim Tonfilm. 
(Borna-Leipzig: Noske, 1932. 64 S.) 






(Mannheim (-Kaefertal): Brandt, 1932. 61 S.) 





Das Filmwesen und seine Wechselbeziehungen zur Gesellschaft. Versuch e. Soziol. d. 
Filmwesens. (Freudenstadt: Kaupert, 1932. 136 S.) 





Die Konzernierung in der Film industrie, erl. an d. Filmindustrien Deutschlands u. Amerikas. 
(Wuerzburg: Triltsch, 1932. 46 S.) 




SIMON, Herbert Veit: 
Die materiellrechtlichen Voraussetzungen der Theater- und Filmzensur. 
(Berlin: Wolffsohn, 88 S.) 





Zur Theorie der magnetischen Tonaufzeichnung. 
(Berlin: Springer, 1932. S. 388-403; aus Elektr. Nachr.-Technik 9.) 





Die Auffuehrung der Tonfilmmusik unter bes. Beruecks. d. v. Reichs-Justizministerium 
ausgearbeiteten Entwurfs e. LUG. 
(Coburg: Tagebl.-Haus, 1933. 25 S.) 





Praeventivpolizei und Repressivmassnahmen insbes. im Lichtspielwesen. 
(Duesseldorf: Nolte, 1933. 95 S.) 





Tonfilm und Filmbegleitmusik. Ihre urheberrechtl. Stellung im geltenden dt. Recht. 
(Heidelberg: Vereinsdr. Heidelberg, 1932. 54 S.) 





Die verwaltungsrechtliche Stellung der Filmpruefstellen und der Filmoberpruefstelle. 





Grundfragen des Tonfilmrechts fuer Zwangsvollstreckung, Vergleich und Konkurs. 
(Coburg: Tagebl.-Haus, 1934. 152 S.) 





Untersuchungen ueber die durch Filmtransportstoerungen beim Tonfilm hervorgerufenen 
nicht linearen Verzerrungen. 
(Charlottenberg: Studenthaus-Dr., 1934. 41 S.) 





Ueber relative Empfindlichkeit verschiedener Roentgen-Filmsorten. 
(Bonn: Riegel, 1934. 33 S.) 





Urheberrecht und Tonfilm. 
(Berlin: Boll, 1934. 51 S.) 





Untersuchungen ueber das Grundgeraeusch bei der Tonfilmwiedergabe nach dem 
Lichttonverfahren. 
(Berlin: Springer, 1934. 13 S.) 
Auszug: Elektr. Nachr.-Technik, 1934. 





Das Urheberrecht und die Version beim Tonfilmbild. 
(Duesseldorf: Nolte, 1934. 60 S.) 





Die Filmzensur. (Breslau-Neukirch: Kurtze, 1934. 227 S. 
auch als: Abh. d. R. u. staatswiss. Fak. d. Univ. Koenigsb. 5) 





Film und Jugend. Eine Unters. ueber d. psych. Wirkungen d. Films im Leben d. Jugendlichen. 
(Muenchen: Reinhardt, 1934. 173 S.) 





Ueber den Einfluss von Groessenaenderungen auf die scheinbare Tiefe. 
(Berlin: Springer, 1934. S. 311-365; aus Psychol. Forsch. 19) 





Urheberrechte an Inszenierungen. Einschliesslich d. Zulaessigkeit u. Aenderungen am 
Autorwerk anlaessl. e. Inszenierung <Eine theater-filmrechtl. Studie>. 
(Dresden: Risse-Verlag, 1933. 60 S.) 





Der Begriff der freien Benutzung eines Werkes im Sinn des P13 LUG m. bes. Beruecks. d. 
Films. 
(Schramberg <Schwarzw.>: Gatzer & Hahn, 1934. 97 S.) 





Die rundfunkmaessige Verbreitung von Tonbildsendungen auf ultrakurzen Wellen in 
Deutschland. 
(Berlin: Springer, 1935. 16 S.; aus Elektr. Nachrichten-Technik 12.) 





Die Erzeugung von Beleuchtungsfunken fuer Hochfrequenzkinematographie mit 
Roehrengeneratoren. 
(Borna-Leipzig: Noske, 1935. 33 S.) 




Untersuchungen ueber den Filmlauf im Kinogeraet fuer Bild und Ton. 
(Dresden: Hille, 1935. 35 S.) 




ZELEWSKI, Armand v.: 
Das Urheberrecht auf dem Gebiet der Filmkunst. <Probleme d. kuenftigen Filmrechtes.> 
(Emsdetten: Lechte, 1935; auch als: Die Schaubuehne 9) 





Die Rechtsstellung des Tonfilmautors. Unter bes. Beruecks. d. Konkurses d. 
Filmunternehmens. 
(Wuerzburg: Mayr, 1935. 32 S.) 





Beitraege zur Kenntnis filmbildender Stoffe. 
(Leipzig: Moltzen, 1935. 74 S.) 





Das Rechnungswesen einer Film-Kopieranstalt. Eine betriebswirtschaftl. Studie. 
(Berlin: Gutenberghaus, 1935. 92 S.) 





Die Entwicklung des deutschen Lichtspieltheaters. 
(Kallmuenz: Lassleben, 1935. 158 S.) 
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